





















A Semantic Study on English Prepositions and a Homology Study on English and 
Japanese based on Error Analysis of Data Obtained through Cooporation between 
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研究成果の概要（英文）：This study has conducted a “semantic” research on very “polysemous” 
prepositions, which are usually regarded mistakenly as “function” words, i.e., void of semantic 
meanings.  The research has analyzed their idiomatic phrases, in order to provide a key to the 












様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 






















を表すことのできる with や by との関係をみることにより、際限ない意味拡張を防いだ意味記
述が可能となる。また、「～の間中」という意味は、by や during を始めとするその他の前置詞
によって表される可能性があり、それらが共存する緊張関係にあったと思われるが、繰り返し使
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